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Abstract
Financial regulatory reform which came into existence in July 2010 aims at pre-
venting a financial crisis, such as the one experienced in 2008, from occurring
again. The important points of the reform are (1)restricting systemic risk, (2)ending
the idea of “too big to fail”, (3)introducing the Volcker rule, (4)protecting consum-
ers in the trading of financial products, (5)expanding the regulatory fields, and (6)
reforming financial regulation system.
On the other hand, the federal budget debates between the two major parties
started before the end of 2010 with the dispute on handling the huge tax relief re-
alized under the former G. W. Bush administration. The debates reached the cli-
max in summer 2011, when raising the federal government’s debt ceiling drew the
attention of the world.
We can recognize that the Obama administration achieved a realistic political
settlement on both issues introduced in this report, although Republicans have been
strongly criticizing the administration, and that bipartisan political decision-making



















である金融サービス監督評議会（FSOC: Financial Service Oversight Council）を創設す
る構想がすでに示され３，最終的には金融安定監視評議会（FSOC: Financial Stability
Oversight Council）として実現した。そして，原案には金融取引における消費者保護
を担当する消費者金融保護庁（CFPA: Consumer Financial Protection Agency）の創設














れた後，大統領の署名を経て７月２１日に金融規制改革法（Dodd-Frank Wall Street Re-
































事 項 主 な 内 容
消費者金融に関する
保護監督の強化













































































cial Services Oversight Council）の創設を謳った政府原案に沿った形となり，上院でも


















出所：House Financial Services Committee, Dodd-Frank Wall Street Reform and Protection Act , Press Re-
lease, June 29, 2010.




































































































































































（財政年度） ２０１１ １２ １３ ２０１１～１５ ２０１１～２０
①所得税減税の延長 ９９．０ １８７．４ １０５．３ ４０７．６ ４０７．６
②代替ミニマム税（AMT）減税 ８５．８ ６７．６ －１６．８ １３６．７ １３６．７
③相続税・贈与税減税 ４．５ ２８．１ ２９．３ ６７．５ ６８．１
④投資インセンティブの延長 ５５．４ ５８．２ －０．３ ６５．１ ２１．８
⑤失業保険拡充措置の延長 ３４．５ ２１．６ ０．１ ５６．４ ５６．５
⑥社会保障税減税 ６７．２ ４４．４ － １１１．７ １１１．７
⑦その他時限規定の延長 ２７．６ １５．６ ２．０ ４７．９ ５５．３





















































































（財政年度） ２０１１ １２ １３ １４ １５ １６ ２０１２～１６２０１２～２１
Ⅰ．ベースライン財政赤字（調整後） １，５９７ １，０９０ ８４６ ７７０ ８４１ ９３８ ４，４８６ ９，３８７
対 GDP比（％） １０．６ ６．９ ５．１ ４．３ ４．５ ４．７ ５．１ ４．７
①義務的支出と歳入関連の提案 １９ １４ ６ －３ －８４ －１２１ －１８８ －５４４
・家計，企業向け減税 １ ２３ ３２ ３０ ３５ ４０ １６０ ３９２
・他の歳入変化と脱税対策 － －１７ －２９ １７ －４３ －８８ －１５９ －３４４
・代替ミニマム税（AMT）関連措置 －６ －１９ －２６ －３０ －３３ －１１４ －３２１
・海陸交通に関する再認可 －１３ －６ －１１ －１３ －１０ －５３ －８７
・医療関連 １７ ２６ ５ －５ －６ ３７ －８
・他の義務的支出プログラム変更など １８ ９ ２ －１６ －２９ －２５ －５９ －１７６
②裁量的支出（非安全保障）の １２ －６ －２０ －３３ －４７ －４７ －１５３ －４０６
資金調達凍結（２０１５年度まで）
③債務の返済と間接的な金利の効果 － － －１ － －３ －１０ －１５ －１６１
④小計（①～③） ３１ ８ －１５ －３６ －１３４ －１７８ －３５５ －１，１１１
⑤裁量的な安全保障に関する提案 １７ ３ －６４ －９０ －１００ －１１１ －３６２ －１，０７２
・海外臨時オペレーション ３ －１９ －８２ －１０７ －１１５ －１２０ －４４３ －１，０９０
・他の安全保障提案 １５ ２２ １８ ２０ ２２ ２１ １０４ １８８
・債務の返済 － － － －３ －８ －１２ －２３ －１７０
⑥全効果（④＋⑤） ４８ １１ －７９ －１２５ －２３４ －２８９ －７１７ －２，１８２
Ⅱ．予算教書に基づく財政赤字（Ⅰ＋⑥） １，６４５ １，１０１ ７６８ ６４５ ６０７ ６４９ ３，７６９ ７，２０５
対 GDP比（％） １０．９ ７．０ ４．６ ３．６ ３．２ ３．３ ４．３ ３．７
（参考） ２０１１ １２ １３ １４ １５ １６ ２０１２～１６２０１２～２１
高所得層向け減税廃止で削減されるコスト － ６ ３６ ６４ ７８ ９４ ２７８ ９５３
・所得税 ６ ３５ ５３ ６３ ７３ ２３０ ７０９
・相続税 － － １ ８ ９ １０ ２８ ９８
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